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リューション・フォーカスト・アプローチ（Solution Focused Approach-以下 SFA）は，




1.Erickson モデル, 2.Strategic モデル, 3.Neuro-Linguistic Programing(NLP)モデル, 
4.Mental Research Institute(MRI)モデル, 5.Brief Family Therapy Center(BFTC)モデ
ル, 6.O’Hanlonモデル, 7.White & Epstonの物語モデル，以上の 7モデルが含まれる
としている． 














Krumboltz（2004）は，Planned Happenstance Theoryについて次のように述べている． 
But it is nonsense to commit to a single path when both you and the world you live in 
are constantly changing. 
（あなた自身も，あなたを取り巻く環境も常に変化しているときに，ただひとつの道に人
生を捧げようとすることはばかげています） 
The whole notion that careers can and should be planned in advance is an unrealistic 
dream.  Many people suffer  from  the myth that their future career path can be 
foretold. They are often  overwhelmed by anxiety because they think they must find 
the one right job  and  that  there  is some way  to  know  in advance what  it 
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should be. In their understandable but impossible striving for career certainty, they 









 本研究では，1997 年に Governors State University で実施され映像録画を目的とした
Krumboltz の 46 分間の公開セッションの英語逐語を翻訳し，会話行動から Planned 
Happenstance Theoryの検証をおこなった．このセッションは，同大学所属の Jon Carlson 
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